













 Consecutive interpreting (CI) has long been neglected in interpreting teaching for reasons which have little 
to do with any considered pedagogic principle. The main argument for reassessing the role of CI in language 
teaching is that CI is basically a meta-linguistic task since it is a process that necessarily requires one to go 
beyond the linguistic level of understanding and communication and, therefore, is one of the most effective 
ways of nurturing language learners’ meta-linguistic awareness. To illustrate this claim, this paper introduces 
note-taking analysis in Japanese, or their mother tongue, to enhance the student’s meta-linguistic awareness. 
This procedure can be restated as students’ tendency of their failing at moving from “BICS” (Basic Interpersonal 
Communicative Skills) to “CALP” (Cognitive/Academic Language Proficiency) in the words of Cummins (1980, 
1991a, 1991b). This paper proposes how students’ self-analysis of their note-taking in their mother tongue not 
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1991a, 1991b）に倣うならば、“BICS”…(Basic Interpersonal Communicative Skills)…から…“CALP” （Cognitive/


























つまり L1 および L2 の使用について客観的に振り返り、分析する力を養成することができる。この






































































く。訓練素材としては、VOA の Special English News をはじめとする同レベルの英語の素材を使用する。



























Thank you, thank you very much. Today, I'd like to talk about the problem of breast cancer, and hopefully 
suggest some of the ways to avoid contracting it.　Of all malignancies, breast cancer is perhaps the one most 








Actor：行為者 ,…Theme：主題 ,…Goal：動作・行為の目標 ,…Patient：動作・行為を受ける対象　













































で、上述したように学部レベルでの通訳教育を、“BICS” から “CALP” への橋渡しを可能にする教育
方法のひとつとして位置づけられることができる。次に、Cummins (ibid.) のいう「言語相互依存仮説」
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注
i… 当時は国際基督教大学でも通訳訓練が行われていたが、ディレクターでもあった斎藤美津子はサイマルの設立にも関わ
り、大学で通訳訓練を行った訓練生をサイマルへと進ませていた向きもあるようである。また、ヨーロッパに見られるよ
うな通訳者の職業団体としては、1980 年にロシア語通訳協会が設立されている。この組織は、通訳者の斡旋を行ったり、
通訳料金を規定しているほか、通訳技術の研修も行っている。ただし、運用言語がロシア語に限られているためにAIIC
ほどの影響力はない。
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